






Flow Property of Non-Newtonian Fluids 
Three Constant Model 
Motoyoshi T ACHIBANA 
(Received Oct. 1， 1974) 
Three constant models for the f10w property of non-Newtonian f1uids were 
discussed qualitatively. Consequent1y， itwas found that it was useful to make 
new models having three material constants. Then， On the basis of the polyno-
minal expression of non-Newtonian function 'PCの， two kinds of three constant 
models 
Model 1 向。+'Pl • (ホ)
Medel n 'P='Po+仇・(古r
were proposed newly. 
Next， these new models were compared with the representative models in the 
past CE1is model and Reiner model) on some experimental resu1ts. It was proved 
that new models were superior to old models in the facu1ty expressive of the 




非エュート γ流体の純粘性流体モデルでは，その流 定数モデルが， Williamson2)， Powell-Eyring3】，












F(-r，i) = 0 -・・・・(1)
とあらわされる。式(1)は，ニュートン流体の場合
-r =μ • i ………(2) 
となるので，これとの類似性から，式(1)は，
-r=η(の.i ・H ・H ・.(3)
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ModelH ψ。キ0，仇キo，q11 = 0 ，れ=0…i孟3
ψ( .) q1o+ψ2・(長子y -・・・・(的
をとりあげる。これらのモデ.ルで、は，条件(6)より，定
数仰は，
ModelI 仇>0， ψ由主的+q11>0 
-・・・・(10)
















要であるo そこで， 多数の観測結果 (ψ，T")から三定
数決定のための三組のデータを次のように選出した。
まず，観測結果 (ψ，T")を， Fig.1のように両対数図






0.11'。 102 で 103 
Fig. 1 ({J(T")"'-'T"-1.01%C.M.C. 
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log({Jmax -log({J =log({Jー 10g({J州四→
ψ=下/ψ刷協・ψ明邸主ψ山










き 三個の方程式を消去法により解き， まず T"sを決
定する。この T"sの値が，正値のときには，順次，伊1


















のモデ‘ル (Model1. Model H )であるo
3.1 モデル定数
今までtこ報告された各種の流体の流動特性に関す
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Fig.3-d -4 %-K-B 
10 5・10 10' 5'10' 1d 
Fig. 4-a 1.01%一CMC
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Fig. 6-b 2.6%-M-W 
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S 10 50~・]0' lO i S-101O 
Fig. 7-a 40.6%-K-W 
力は低下するO
(iv) 供訣灘体の流動曲線に対する各モデ、ノレの表現
能力を全体的にみると，その順位は"(l)Model n ， 
(2)Reinerモデル， (3)Model 1， (4)El1isモデルで
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